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    SUPERFICIAL AND PEDUNCULATED SIGNET RING CELL 
   CARCINOMA OF THE URINARY  BLADDER  : A CASE REPORT 
              Tetsuo Murai, Takeshi Miura and  Iichiro Kondo 
                   From the Department of Urology,  Kanagawa C ncer Center
                          Hiroshi Fujii 
                   From the Department  of Urology, Mitsukyo Chuo Clinic 
   A case of primary signet ring cell carcinoma of the urinary bladder is described. A 63-year-
old man presenting with difficulty of  urination and miction pain had a pedunculated soybean-size 
tumor on the left lateral wall of the bladder. Specimens of the tumor were obtained by transure-
thral resection and the pathological diagnosis was signet ring cell carcinoma. There was no 
evidence ofbladder metastasis from other organs. The patient then had intraoperative radiotherapy 
and he is alive without recurrence 20 months after the operation. 
   We briefly discuss 73 cases of signet ring cell carcinoma of the urinary bladder collected from 
the English and Japanese literature. The tumor in this patient was the smallest of all cases reported 
previously. 
                                               (Acta Urol. Jpn. 38: 1395-1398, 1992) 
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たため,三 ツ境中央 クリニック受診.慢 性前立腺炎の







































































した(Fig.2).これ らの 腫 瘍 細 胞 はPAS染 色 に て 粘
液 の産 生 が 証 明 され(Fig.3),CEA染 色 に て も印 環
ラ コ
細 胞 内 に 陽 性 像 を 認 め た.な おBrunnsnest,cYstl-
tisglandularisおよび 尿 膜 管 の 遺 残 物 は 見 られ ず,
randombiopsyの標 本 に は悪 性 像 を 認 め な か った.
他 臓 器 か らの 転 移 も考 慮 し,消 化 管 や 呼 吸 器 の 検 索 を
行 った が 異 常 所 見 は 見 られ ず,CEA,CAI9-9な どの
腫 瘍 マ ー カ ー も正 常 で あ った.以 上 よ り,膀 胱 原 発 の
印環 細 胞 癌 と診 断 し,8月28日 膀 胱 高 位 切 開,腫 瘍 部
粘 膜 下 切除,術 中 照 射(ペ ー タ トロ ソ30Gy,φ4cm,
6MeV)を 施 行 した 、 病 理 組 織 学 的 に は 腫 蕩 組 織 の 残
存 は認 め られ ず,9月12日 退 院 した.1年8カ 月 を経












膀胱に腺癌を認めた場合 に鑑別す るべ き疾患とし




















村井,ほ か1膀胱原発印環細胞癌 。表在性有茎性 1397
Tablcl.Rcportedcasesofthcprimarysignetringcellcarcinomaoftheurinarybladdcr
(followingYamadaラsreport)















































































































































































































































































予後に関して,内 外 の症例報告 か ら生存 期間を
K・pl・n-M・ier法に よ り算定 した・その結果1年・
2年,3年 生存率はそれ ぞれ47%,36%,17%であ
り,予後不良の疾患 とい える.治 療は33例に膀胱全
摘,10例に膀胱部分切除が施行されている.化学療法
や放射線療法は無効であるとする意見が多い7皿ID一方
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